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Penile self-mutilation is rare. We report our experience with 3 cases of penile self-amputation. One
case was in a 48-year-old man who had no background history of mental disorders. He amputated his penis
using a utility knife. He was referred to our hospital and underwent suture of the wound, but he took his
own life one week after the surgery. Another case was in a 42-year-old man who had intelligence
impairment. He amputated his penis using a kitchen knife. The other case was in a 41-year-old man who
had schizophrenia. He amputated his penis using a piece of broken glass.
(Hinyokika Kiyo 58 : 621-623, 2012)

















身体所見 : 陰茎根部 9 ∼ 3 時方向に長さ 5 cm 程










Fig. 1. After the surgery.
て当院救命救急科へ搬送されるもすでに死亡している
のが確認された．












泌尿紀要 58 : 621-623，2012年 621
泌58,11,06-2
Fig. 2. 5 years after the injury.
患者 3 : 41歳，陰茎部分切断
主訴 : 陰茎切断
既往歴 : 統合失調症（18歳発症）．
現病歴 : 2011年 1 月路上でズボンを下げ，自分で
泌58,11,06-3
Fig. 3. On admission day.
Table 1. Penile self-mutilation in Japan (1999-2012)
症例 年齢 既往精神疾患 程度 受診時間 切断理由 切断器 切断部位 術式 精巣損傷 報告年
1 54 統合失調症 完全 ＞24H 自殺 ナイフ 根部 尿道瘻形成 両側露出 1999
2 51 統合失調症 完全 不明 不明 彫刻刀 不明 尿道口形成 両側切断 2001
3 79 なし*1 不完全 不明 不明 包丁 不明 縫合 右側露出 2001
4 42 なし*2 完全 不明 不明 はさみ 不明 断端形成術 両側切断 2002
5 69 なし 完全 不明 保険金 不明 根部 断端形成術 なし 2002
6*3 72 うつ病 不明 不明 不明 はさみ 不明 断端形成術 なし 2002
7*4 86 うつ病 不明 不明 不明 包丁 不明 断端形成術 なし 2002
8 52 統合失調症 完全 不明 不明 はさみ 不明 断端形成術 左側切断 2004
9 53 統合失調症 完全 不明 不明 ナイフ 近位 1/3 断端形成術 両側切断 2006
10 42 アルコール離脱 不明 不明 幻覚・妄想 包丁 不明 不明 不明 2008
11 65 うつ病 不明 不明 不明 剃刀 不明 不明 不明 2008
自験例 42 知能障害 完全 ＞24H 知能障害 包丁 根部 なし なし 2012
自験例 41 統合失調症 不完全 ＞24H 女性化願望 ガラス片 根部 縫合 左側露出 2012
自験例*3 48 なし 不完全 ＞24H 不明 カッター 根部 縫合 なし 2012




身体所見 : 陰茎直上左から右陰嚢まで約 20 cm 程

























ものの内 4時間以内が11例（69％）， 6時間以上が 5
例（31％）と比較的短時間の症例が多かった．陰茎切
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